



War and Poetry: 
From Yosano Akiko to Yamanoguchi Baku 
Steve Rabson* 
Since the early 20th century Japanese poets have written 
with intensity and eloquence in opposition to war. Antiwar 
poetry in Japan has been composed across a broad spectrum of 
genres, styles, and philosophical perspectives. Poetry opposed to 
war in Japan, as elsewhere, tends to by highly personal in nature. 
Poets often describe the experience of the individual in wartime. 
Some write explicitly about family members, lovers, friends, and 
about their own experiences in poems that extract war from the 
depersonalizing realm of newspaper headlines and casualty 
figures. 
During the Russo-] apanese War Otsuka Kusuoko and 
Yosano Akiko wrote about soldiers at the front. Yosano’s 
admonition to her brother at Port Arthur in "Do Not Give Your 
Life" caused another poet，。machiKeigetsu, to charge her with 
treason when the poem was first published in 1904. It has been the 
subject of lively controversy among literary critics ever since. 
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After World War I poets Momota Sδji and Fukuda Masao wrote 
poems bitterly critical of Japan’s costly military thrust into 
Siberia. Inthe 1920s poetry oppesed to war in Japan was often 
heavily infused with the doctrine of the Proletarian Literature 
movement. But such works as Miyoshi Jurδ’S "A Letter to 
Shantung" and N egishi Masayoshi’s highly sarcastic "For the 
Sake of the Na tion" were less ideological in their criticism of the 
military and the draft. 
The vast majority of writers in Japan supported the nation’s 
war effort between 1937 and 1945. Stil, controversy remains over 
a small number of poets, such as Yamanoguchi Baku and 
Kaneko Mitsuharu, whose writing of this period has been 
interpreted as critical of the war. With the revulsion toward war 
felt in Japan since 1945, poets have regularly produced antiwar 




























































の強権に対する実際の対決を起こさせるような、いわゆるホThe pen is 

















































































































































































































































































































(9) Donald KeeneアJapaneseWriters and the Greater East Asia War”. journal 
of Asian Studies, February, 1964 
(10) この研究は、国際交流基金のご協力による
ω 金子光晴の詩については南山大学の細谷博氏からお力添えを受けました。
（資料として、引用された各詩が示されたが、紙数の関係で発表中朗読した部分の
み掲げ、他は略す。）
討議要旨
西勝氏から、与謝野晶子も、個人的関係では、菊水会の田中千秋などと親
しかったり、国粋的な人達に傾倒していた面もあるので、もしかしたら、国
粋的な詩を作るという他の面があったとしても不思議はない気もするが、そ
のような詩はないか、また、同じ反戦といっても明治の日露戦争の頃と第二
次大戦の時の山之口裂では、反戦や国家意識の内容が違うのではないか、と
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質問があり、発表者から、自分はまだ資料を集めつつある段階だが、集めた
ものの中にはそのような詩はない。また、反戦ということでは広すぎるので、
一人一人の詩人の戦争に対する態度をそれぞれ考えなくてはならない。と回
答があり、さらに細谷博氏から、与謝野鉄幹は日清戦争当時は好戦的な詩を
書いていた。しかしその後はそれと違った傾向の詩を書いているという研究
があるので、それが関係しているかも知れないとコメントがあった。
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